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統計学テキストの「分散」の表記に関する調査






















引力定数 G，光速度 c，ボルツマン定数 k，気体定数 R
等を見れば明らかであろう．しかし，統計学の基本中
の基本である分散の表記は，主なものとして標本分散



































































































































































































































呼称 分散 標本分散 母分散 標本分散 分散 不偏分散
不偏標本分散＋
標本不偏分散
比率 56.9％ 34.7％ 8.3％ 52.8％ 22.2％ 21.5％ 3.2％
度数 164 100 24 167 70 68 10
表４：検索エンジンによる不偏分散のヒット数（2014.1.14時点)
用語 Google検索 Google Scholar検索
不偏標本分散 約2,750件 4件
標本不偏分散 約27,200件 14件
〝unbiased sample variance" 約55,600件 532件
〝sample unbiased variance" 約2,500件 17件
表２：調査書籍の分類
ジャンル 入門 専門 ソフトウェア 読み物 その他 合計
冊数 294 205 63 43 34 643


































呼称 ｛分散，標本分散，母分散｝ 標本分散 分散 母分散
記号 S  S워 U워 V  V워 Varx σ워 － － －
比率１ 1.7％ 52.4％ 0.3％ 7.6％ 1.0％ 0.7％ 18.4％ 4.9％ 11.5％ 1.4％
比率２ 2.1％ 63.7％ 0.4％ 9.3％ 1.3％ 0.8％ 22.4％ － － －





呼称 ｛分散，不偏分散，標本分散，母分散｝ 標本分散 不偏標本分散 不偏分散 分散
記号 S  S워 U  U워 V  V워 σ^워 － － － －
比率１ 0.6％ 46.1％ 0.3％ 13.9％ 11.6％ 1.6％ 7.7％ 1.6％ 0.6％ 12.3％ 3.5％
比率２ 0.8％ 56.3％ 0.4％ 16.9％ 14.2％ 2.0％ 9.4％ － － － －






分 散 標本分散 母分散
S 系 86（29.9％） 83（28.8％） 2（0.7％） 171（ 59.4％）
記号 V 系 51（17.7％） 8（ 2.8％） 1（0.3％） 60（ 20.8％）
σ워系 27（ 9.4％） 9（ 3.1％） 21（7.3％） 57（ 19.8％）
















ので，S 系，U 系，V 系，σ워系の視点で集計した．｛定
義式Ａ，定義式Ｂ｝として記述すると，比較的多いの
は｛S 系，U 系｝，｛S 系，S 系｝で，次いで｛σ워系，














不偏分散 分 散 標本分散 母分散
不偏標本分散＋
標本不偏分散
S 系 49（15.9％） 38（12.3％） 56（18.1％） 1（0.3％） 6（1.9％） 150（ 48.5％）
U 系 78（25.2％） 0（ 0.0％） 3（ 0.0％） 0（0.0％） 2（0.6％） 83（ 26.9％）
記号
V 系 25（ 8.1％） 21（ 6.8％） 5（ 1.6％） 0（0.0％） 1（0.3％） 52（ 16.8％）
σ워系 14（ 4.5％） 6（ 1.9％） 3（ 1.0％） 0（0.0％） 1（0.3％） 24（ 7.8％）
合計 166（53.7％） 65（21.0％） 67（21.7％） 1（0.3％） 10（3.2％） 309（100 ％）




不偏分散 分 散 標本分散 母分散
不偏標本分散＋
標本不偏分散




標本分散 66（33.7％） 7（3.6％） 2（ 1.0％） 0（0.0％） 5（2.6％） 80（ 40.8％）
母分散 9（ 4.6％） 2（1.0％） 11（ 5.6％） 1（0.5％） 0（0.0％） 23（ 11.7％）




S 系 U 系 V 系 σ워系
S 系 48（24.7％） 49（25.3％） 13（ 6.7％） 10（5.2％） 120（ 61.9％）




Ａ V 系 7（ 3.6％） 17（ 8.8％） 6（ 3.1％） 2（1.0％） 32（ 16.5％）
σ워系 23（11.9％） 8（ 4.1％） 4（ 2.1％） 7（3.6％） 42（ 21.6％）
合計 78（40.2％） 74（38.1％） 23（11.9％） 19（9.8％） 194（100.0％）









































































































































































































































For a continuous variable X having the probability
 
density function f(x),the variance,if it exists,is given
 
byσ워＝ (x－μ)워f(x)dx,the integral being extended
over the interval(s)of variation of the variable X.
3.13(population)standard deviation,σ.
Positive square root of the population varianceσ워.
3.20 sample variance,워
Sum of n squared deviations from the sample mean
divided by the sample size n minus 1:s워＝ 1 n－1
∑(x욡－
)워
3.21 sample standard deviation,.
Positive square root of the sample variance s워.
Annex C Basic statistical terms and concepts.
C.2.19 arithmetic mean,average
 
The sum of values divided by the number of values.
NOTE 1 The term “mean”is used generaly when
 
referring to a population parameter and the term
“average”when referring to the result of a calculation
 
on the data obtained in a sample.
NOTE 2 The average of a simple random sample taken
 
from a population is an unbiased estimator of the
 
mean of this population.However,other estimators,
such as the geometric or harmonic mean,or the
 




a measure of dispersion,which is the sum of the
 
squared deviations of observations from their average
 
divided by one less than the number of observations.
EXAMPLE For n observations x욼,x욽,..,x욈with average
＝1 n
∑x욡,the variance is s워＝ 1 n－1
∑(x욡－)워. 
NOTE 1 The sample variance is an unbiased estimator
 
of the population variance.
NOTE 2 The variance is n/(n－1)times the central
 





Guide Comment:The variance defined here is more
 
appropriately designated the“sample estimate of the
 
population variance”.The variance of a sample is
 
usualy defined to be the central moment of order 2 of
 
the sample(see C.2.13 and C.2.22).
C.2.21 standard deviation
 
The positive square root of the variance.
NOTE The sample standard deviation is a biased
 
estimator of the population standard deviation.
［ISO 3534-1:1993,definition 2.34］
C.2.22 central moment of order q
 
In a distribution of a single characteristic,the arith-
metic mean of the qth power of the difference between
 
the observed values and their average:1 n
∑욡(x욡－)욳
where n is the number of observations.
















































度数 61 68 38 3
割合 35.9％ 40.0％ 22.4％ 1.8％
― ―9
統計テキストの分散の表記







Several designations and notations(symbols)for“variance”exist in the statistics books and
 
textbooks which are used in liberal arts education at the unversities in Japan.The variance is
 
a basic term in statistics.For example,the symbol S워is used for the sample variance,V is for
 
unbiased variance,andσ워is for population variance.The authors of the textbook use the
 
symbols for sample variance and unbiased variance according to their own point of view.
However,in the textbooks of basic science,such as physics and chemistry,the symbols are used
 
in a unified way.So comparing with it,the use of symbols in the field of statistics is realy
 
peculiar.To examine the variation in the actual,we investigated about 650 books of a colection
 
of privately owned and Sapporo Gakuin University library.In addition,and as a consideration
 
for the beginners,we present a method which should lead them to obtain the“variance”in an easy
 
and right way.
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